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We report 2 cases of bladder stone formation after radical retropubic prostatectomy (RPP). Case 1 is a
68-year-old man who complained of macrohematuria at the time of 10 months after RRP. Case 2 is a 62-
year-old man who complained of urethralgia at 9 months after RRP. In both cases, bladder stones were
diagnosed after cystoscopic examination and then removed by transurethral lithotripsy. They had no
history of urinary tract stone formation. The performance of RRP is considered one of the main causes of
their bladder stone formation.
(Hinyokika Kiyo 57 : 91-93, 2011)









患者 1 : 68歳，男性
主訴 : 肉眼的血尿
既往歴 : 2007年10月に恥骨後式根治的前立腺全摘除












現病歴 : 2008年 8月に肉眼的血尿を認めたため同10
月 2日に当科を受診した．
画像検査所見 : 腹部単純 CT 検査において膀胱頸部
付近に 11×9 mm 大と 9×7 mm 大との 2個の膀胱結
石を疑わせる high density 病変を認めた．検尿所見は
RBC 50∼99/HPF，WBC (−) であり，また明らかな
尿路感染症は認めなかった．腹部超音波断層検査によ
る残尿測定では推計残尿量は 35 ml であった．尿道膀
胱鏡検査にて 2つの膀胱結石を確認した．








患者 2 : 62歳，男性
主訴 : 尿道痛
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Fig. 1. Abdominal CT showed two stones in blad-
der in case 1.
泌57,02,5-2(カラー)
Fig. 2. Cystoscopical examination showed a blad-
der stone attached to the suture of vesico-




gleason score 4＋5＝9，T3bN0M0 であった．
現病歴 : 2009年 6月初旬より尿道痛を自覚し， 6月
10日に当科を受診した．
検査所見 : 尿沈渣所見で RBC 30∼49/hpf，WBC
5∼9/hpf，PH 5.5 と軽度の血膿尿を認めた．尿培養
検査は陰性であった．腹部超音波断層検査による残尿
測定では推計残尿量は 20 ml であった．尿道膀胱内視
鏡検査で膀胱頸部付近に吻合糸に付着する結石を認め
た．











































































要である．結石形成に関しては， 1 日尿量が 1,000
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